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Abstract 
Both real-time and double-exposure phase-conjugate interferometries are demonstrated with an eosin-doped 
gelatin film. A xanthen dye-doped film can generate phase conjugate waves simu1taneously or separately 
through degenerate four-wave mixing (DFWM) and holographic processes. The holographic process differs 
from the DFWM process in the respect that the xanthen dye-doped film can record spatial information on light 
like a hologram. The DFWM component has a response time of -msec， which is by a factor of 4 faster than 
that of the holographic component. The difference in their response times in the two processes is important in 
real-time and double-exposure phase-conjugate interferometries. Of xanthen dyes such as eosin， erythrosin and 
fluorescein， an eosin-doped gelatin film is most suitable for phase‘conjugate interferometries 
1.はじめに
位相共役波は，もとの波に対して波面の形を変えずに，伝播してきた光路を逆に進む性質をもっ










グラフイ 3)のほかに，誘導ブリュアン散乱4) 3波混合5) 縮退4波混合6)-10)などが用いられ，そ
の有効性が示された。これらの実験では，位相共役波を発生させる素子として，ホログラフィ乾

























プローブ光路内の Oに置き 像面 iに結像する O コントラストの高しミ干渉パターンを得るため
には 2種類の位相共役波の減衰時定数を前もって知る必要がある O プローブ光を遮断するため
のシャツタ S]はこの目的に使われる。色素薄膜にホログラフィ成分を記録するときには，シャツ
タSzによってポンプ光の----方(実験では E])を遮断する。
































































図 4の実験結果から，エオシン Y，エリトロシン B，フルオレセインともに，時間とともにホ
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1 stStep: Hologram-Recording 
トーμ主人
(9) 



















1 T*]+T¥ 1 2を図一 7に示す。これらの干渉パターンの写真は左から右に，ガラスセルに温水
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